






























Abstract : As a faculty member, I would like schools to be places where everyone can engage in daily edu­
cational activities in a stable environment, and children can study hard. Of course, head teachers play a cen­
tral role in the resolution of problems. However, in reality, many schools have various problems, and some­
times they are serious. Crisis management not only relates to schools, but also to society as a whole, includ­
ing administration, enterprises, and the nation. The leadership of the principal is important in school crisis
management, especially when assuming responsibility for the lives of valued children. In other words, it is
no exaggeration to say that the leadership of the principal determines the extent of damage caused by a
school crisis. In this paper, firstly, I identify differences between crisis management of schools and crisis
management in society, including enterprises. I then deal with management of“bullying situations,”and con­
sider the leadership of head teachers. Finally, I examine the effect of the principal’s leadership on school or­
ganization in school crisis management.
Key words：学校 school 危機管理 crisis management 校長 principal リーダーシップ leadership いじめ事象
bullying
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図 4 危機対応の成否（大泉 2012 a より引用）
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表 3 いじめの事例（有村 2006）下線分は筆者






































































































































































































































































































































































































































































「図 1 危機の 4つのタイプ」を一部加工したものである。
５）図 4は大泉光一『危機管理総論』ミネルヴァ書房、
2012、77頁に掲載されている図 4-1「危機対応の成否」を
引用。
６）伊丹敬之、加護野忠男は「リーダーシップはフォロワー
が存在して初めて成立するものであり、そのリーダーシッ
プを機能させるための必要条件はリーダーとフォロワーと
の間の『信頼性』である」と著している（『ゼミナール経
営学入門』日本経済新聞社、389頁、1999）。また金井壽
宏は「リーダーがフォロワーに影響力を行使するために
は、フォロワーがそのリーダーに信頼を寄せていないとい
けない。リーダーシップは、リーダーによるフォーマルな
権限の行使とは関連するがそれとは別個のものだ。影響力
が生まれる過程は、地位や肩書そのものとは違って相互作
用で動態的だ」と述べている（『リーダーシップ入門』日
経文庫、65頁、2008）。
７）2019年 2月 23日付、読売新聞「スクールロイヤー拡充
へ 本社調査 来年度、20府県・政令市に」の記事より
引用。
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